









A Trial To Alleviate Dysmenorrhea
By Forestalling Administration of Analgesics
Tamotsu Hando,MD,Ph D
　１）
and  Mayu Koike 
　２）
1）NIIGATA SEIRYO UNIVERSITY  DEPARTMENT OF NURSING
2）KAMEDA GENERAL HOSPITAL
Abstract
15 nulligravida women with dysmenorrhea, 18-22 years old, were entered in this study.  The
analgesics of regular use was taken from just before dysmenorrheic discomfort begun to over
expected maximum dysmenorrheic menstrual days(method B).  Menstrual discomfort under this
drug administration such as lower abdominal pain and lumbalgia was compared with those of
dysmenorrheic pain under usual pain relief method , administration of analgesics when
dysmenorrheic discomfort occurs( method A ). 
The grade of pain was expressed by Wong-Baker face scales assessment method.  With method
B,  more alleviating effect of dysmenorrhea was noticed in 13 among 15 women with method A
entered in this study . 
Two women with method B complained of slight side effect such as drowsiness and reluctant to
this forestalling administration of analgesics. 
The dose of analgesics administered in method B were the same in 4, less in 9, more in 2
compared with method A. It is of special mention that in method B, with even lesser dose of
analgesics administered per day, some cases showed more alleviating effect  of dysmenorrhea.
No remarkable side effect was noticed in method B compared with method A.  Ferestalling
administration of analgesics to alleviate dysmenorrhea is useful and effective.
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表３　先制鎮痛法による内服鎮痛剤の内服日数・錠数（アンケート票） 
 月経周日 鎮痛剤内服錠数／日 
 月経前　３日 種類（　　　　　　　　　）　　　錠 
 　　　　２日 種類（　　　　　　　　　）　　　錠 
 　　　　１日 種類（　　　　　　　　　）　　　錠 
 月経　第１日目 種類（　　　　　　　　　）　　　錠 
 　　　　２日目 種類（　　　　　　　　　）　　　錠 













錠／日 内服日数 錠／日 内服日数 











 Ａ ２１ １４ Ｒ １～２ １～２ １～２ ３ ４→２ 痛みを軽減できた 
 Ｂ ２０ １２ Ｓ ２ １ １～２ ３ ５→４ 周期不順で予め飲めない 
 Ｃ ２１ １２ Ｓ ２～３ ３ １～２ ３ ５→３ 安心感があった 
 Ｄ ２２ １２ ＮＰ ６ ２ ２～４ ４ ５→３ 月経痛が和らいだ 
 Ｅ ２２ １１ ＮＷ ２ ３ １～２ ３ ５→２ とても痛みを軽減できた 
 Ｆ ２０ １２ Ｔ １ ７ １ ４ ４→３ とても軽くなった 
 Ｇ ２１ １１ Ｂ ２ ２ １ ３ ５→３ 楽になった 
 Ｈ ２１ １４ Ｂ １ ２ １ ２ ５→２ 楽になった 
 Ｉ ２１ １１ Ｂ ２ ２～３ １ ３～４ ５→２ 痛みは軽くなったが、           眠くなった 
 Ｊ ２１ １２ Ｂ ４ １～２ １～２ ４ ５→３ 痛みは軽減できた 
 Ｋ ２１ １２ Ｉ １～２ ２～３ ２～４ ４ ４→３ 予め飲むことに抵抗感あり 
 Ｌ １９ １１ Ｉ ２ １～２ ２～４ ２ ５→２ とても楽になった 
 Ｍ １８ １２ Ｉ ４～６ ３～４ ２～４ ４ ４→３ 是非この方法を続けたい 
 Ｎ ２２ １０ Ｒ １ １ １ ３ ５→３ 助けられた 
 Ｏ １９ １２ Ｂ ２ １～２ １ ３ ５→３ 安心できた 
 鎮痛剤の種類略号 
　　ロキソニン（ R ），セデス（ S ），ノーシンピュア（ NP），ノーシンホワイト（NW ）， 
　　当帰芍薬散（T ），バファリン（ B ），イヴA（I ） 
 
　　　　　症　　　　状 従来鎮痛法（人） 先制鎮痛法（人） 
 下腹部痛 １４ １０ 
 腰痛 １２ ８ 
 頭痛 ２ １ 
 めまい ３ ０ 
 むくみ １ ０ 
 食欲増 ２ ０ 
 食欲減 ６ ３ 
 下痢 ３ １ 
 胸が張る ５ ５ 
 吐き気 ４ ２ 
 イライラする １０ ２ 
 ゆううつ ６ １ 
 不安感 ３ ０ 
 集中できない ８ ２ 
 無気力 ５ １ 
 いつもどおりの勉強ができない ３ ０ 
 面倒くさくなる ４ １ 
 一人でいたくなる １ ０ 
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表６　フェイス・スケール法による従来鎮痛法と先制鎮痛法の効果の比較 
 症　　　例 従来鎮痛法 先制鎮痛法 
 Ａ ４→３ ４→２ 
 Ｂ ５→５ ５→４ 
 Ｃ ５→５ ５→３ 
 Ｄ ５→４ ５→３ 
 Ｅ ５→４ ５→２ 
 Ｆ ４→４ ４→３ 
 Ｇ ５→５ ５→３ 
 Ｈ ５→３ ５→２ 
 Ｉ ５→３ ５→２ 
 Ｊ ５→４ ５→３ 
 Ｋ ４→３ ４→３ 
 Ｌ ５→５ ５→２ 
 Ｍ ４→３ ４→３ 
 Ｎ ５→５ ５→３ 
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